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  This paper propose new simple prediction method engine performance which allow the rapid and accurate 
calculation of gas fl ow and fricional losses in to the three heat exchanger ( heater, regenerator, cooler) in crank-
driven Stirling engine, basis of schmidt cycle.  
  The shaft power calculated suing the Schmidt model and the mechanisum effi ciency determined applying 
SENFT theory have been used to obtain by an analytical method the oputimal valyes, at which shaft work 
become maximum, of engine compression ratio and average pressure of a Stirling engine. These model equation 
can be calculated only main dimension of Stirling engine.
  It is possible that this analytical method quickly calculates engine performance by two equation model.　  
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 (5)　　　　　　
と表すことができる．例えば，田中はCr1 = 50.5，Cr2 = 0.39を与えている 3)．
（３）冷却器内の圧力損失Δpk;
冷却器内での圧力損失Δpkは
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と表すことができる．ここで
                
である．
ただし  　　　　　 である．
（２）再生器内の流動損失WFloss.r ;





               
である．
（３）冷却器内の流動損失WFloss.k ;
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                 (14) 　　　　　
ここで，ピストン有効仕事W(+)とメカニズムがフライホイールに与える仕事WMとの比をメカニズム
効率 “e” と定義し，これを次式で表す．








                 
(17) 
　　　　　
また，軸仕事Wsは図示仕事に機械効率ηmを乗じてWs = Wi・ ηmとなるのでこれをηmについて解くと，





                 
(19) 
　　　　　





























































                 (20) 　　　　　
となるので，式（18）と式（20）より，メカニズム効率eは次のように表示される．
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Heat Exchanger Heater Regenerators Cooler
Flow Area  FA䈀m2䈁 1.414717×10-3 0.8185×10-3 1.1414×10-3
Pipe Length䇭l䈀m䈁 0.4 0.05
Pipe Diameter䇭䌤䈀m䈁 0.006 0.006
Sheet Number n 50
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